













A STUDY ON ESTIMATION FOR CHLORIDE ION PENETRATION CONSIDERING 
THE CHLORIDE ION STAGNATION PHENOMENON INTO CONCRETE 
 
竹内直也 





The objective of this study is to propose a method to estimate the penetration of chloride ion 
considering its stagnation. The major achievements in this study are as follows. 
(1) It is confirmed that if the water-binder ratio is low, the stagnation of chloride ion penetration occur 
regardless of the mixture material. 
(2) Based on the measured water permeation depth, models to estimate the penetration of chloride 
ion considering the effect of advection is developed for each cement type. 
(3) Results estimated by the proposed model in this study suggest that the covering depth can be largely 
reduced if the concrete quality is good. 























































































































































































µ4            (7) 
  
ここで，tは時間(秒)，μは粘性(pa-s)，P0は気圧(pa)である．




( ) ( )too CtC α−−= exp1             (8) 
 
ここで，αは環境因子，tは時間(年)，C0は最大表面塩化物







































W C B S G 
OPC 40 180 551 － 709 979 
OPC 55 180 328 － 805 986 
OPC 70 180 258 － 886 961 
BB 40 176 219 219 696 1001 
BB 55 176 159 159 792 1009 
BB 70 176 126 126 874 986 
FB 40 173 356 86 695 999 
FB 55 173 251 63 792 1008 
FB 70 173 198 59 874 986 
表 1 示方配合表 
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量 M を求めた．水結合材比と吸水量の関係を図 2 に示
す． 







































































































は Wf の絶対値のみでなく Sd も小さく，水結合材比の高
いコンクリートはWfならびに Sdが大きいことがわかる．






































































図 5 平均液状水浸潤限界位置と標準偏差の関係 
 
 


















































































































側高さ 4段×混和材 2種，と陸側 2ヶ所×混和材 2種の合
計 12本のコア(φ100×200mm)を竣工後約 11年後の 2011年
7 月に採取した．作業風景を写真 3 に示す．BB は高炉セ
メント B種，水結合材比 50%以下の写真左側の護岸構造物






























































の材齢 8.75 年，水結合材比 56%のフライアッシュコンク
リート，北海道の護岸構造物の材齢 13 年，水結合材比
50%の高炉スラグコンクリートを対象とした． 






























































































































図 9 BBの採取時塩分分布 
図 10 FAの採取時塩分分布 
図 11 FA推定結果(長崎護岸，最上段) 
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